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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻘﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ اﻟﺮؤى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻳﺘﺒﻨﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺠﻠًﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ،ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺸﻴﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
واﻟﺘﺪاول ﻣﺆﺗﻠﻔًﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻮد ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺻﻮاﻣﺖ.
واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ،ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻋﺪاد ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ )أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :دراﺳﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ( ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،واﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎت ،وﻣﺘﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،واﻟﻤﻘﺎﺑﺴﺎت ﻷﺑﻲ
ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ،وﻣﻌﺠﻢ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻟﻌﻔﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،واﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ﻷﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ،ﻛﺸﻔًﺎ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮﻟﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ،وﺻﻮره اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻌﺠﻤﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ واﻟﻮزن اﻟﺼﺮﻓﻲ وﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺮد واﻟﺰﻳﺎدة.
وﺑﺴﺒﻴﻞ إﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﺘﻪ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺤﺚ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ :اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء
واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ،وﻃﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،وﻣﻮﻗﻌﻴﺔ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺬع اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ .وﻳﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ :ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ وﻣﺘﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ أﻗﻞ ،ﺛﻢ إن
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻔﻮﻇًﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪر أو اﻟﻮﺳﻂ أو اﻟﺬﻳﻞ ،وﻻ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺤﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺸﻜﱡﻠﻪ ﻳ ﻤﻜﱢﻨﻪ اﻟﻤﺠﻲء ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2022
* ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،اﻷردن.
* ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،اﻷردن.
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اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

The Structure of the Quaternary Words in Arabic: A Study in the
Origin and the Structural Form
Khamees Al-Sallaj, Department of Arabic Language and Literature, The
Hashemite University, Jordan.
Abdelhameed Al-Aqtash, Department of Arabic Language and Literature,
Yarmoyk University, Jordan.
Abstract
This research tackles the theoretical vision of the issue of forming the quaternary
words in Arabic. The research embraces the hypothesis highlighting that the quaternary
is not improvised etymologically speaking, taking in consideration its commonness at
the form of four connected consonants.
The research is a part of a progressive study "The Quaternary and The Quinary
Structures of Word Roots in Arabic: A morphological Semantical Applied Study" about
the existence of the quaternary words in the ancient, medieval and modern scripts
represented by the Holy Quran, al-Mufaddalyyat, al-Hadeeth in Saheeh Muslim, alMuqabasat, the Thesaurus of Arab Proverbs by abd al-Rahman Afif, and al-Shawqyyat
to reveal its semantic and pragmatic values. It also reveals its Arabic and foreign
etymological forms, syllabification and morphology in roots and derivatives. In order to
prove the hypothesis, the research focuses on three points; the linguistic value of the
quaternary among the old and contemporary scholars, the ways of forming the
quaternary, and the location of the fourth consonant in the root.
The research concludes that the quaternary is etymologically a derived structure
comes out of a smaller structure; almost tripartite and binary sometimes. In addition, the
location of the fourth letter is not determined in the initial, the middle or the rear and its
forming is not restricted by the standardized derivative suffixes, prefixes or infixes, but it
can be formed of all Arabic alphabets.

:ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻄﺎرئ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ إذ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻴﻪ أﺛﻨﺎء ﺑﺤﺜﻬﻢ ﻓﻲ أﺻﻞم ﺑﻞ إﻧﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﻗِﺪ،اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
( وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻠﻢ ﻓﻲ190 ص،1 ج،م2003 ، )اﻷﻧﺒﺎري.اﻻﺷﺘﻘﺎق
 ﻓﻜﺎن اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ، إﻻ أن ﺛﻤﺔ آراء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔً ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺟﻤﺎع،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺻﻮل
 ﺑﻞ ﻛﺎن اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﻌﻴﺪ؛ ﻓﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺼﺮﻓﻲ،اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ
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ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻼﺛﻲ وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻢ ،أﻣﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻓﺤﻜﻤﻮا ﺑﺄن ﺛﺎﻟﺚ أﺻﻮﻟﻪ ﻣﺤﺬوف ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ.
وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻼﻓﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﻷﺑﺤﺎث
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ -ﻣﺮت ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻳﺔ
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻄﻮرت وﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﺎل :إن اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺤﺎﻛﻴﺔً ﻷﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ،واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ
رﺿﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮور اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔٌ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺬﻛﺮ )ﺣﺎﻣﺪ،
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻﻮل1959 ،م ،ص.(113
ﺛﻢ ﻃﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻨﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺻﻮل ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔً ،وﺛﻤﺔ ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔٍ ﻋﻠﻴﻬﺎ )زﻳﺪان،
1987م ،ص .(74-72ﺛﻢ دﺧﻠﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻄﻮرت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺛﻼﺛﻴﺔً ،وﻫﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ،ووﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺪءًا ﺑﺎﻟﻤﻴﺰان اﻟﺼﺮﻓﻲ
واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق وﻗﻮاﻋﺪه ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻴﻨﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأن ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﺤﺬوﻓًﺎ ﻣﻨﻪ ،وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ.
وﺣﺪد اﻟﺪارﺳﻮن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف ﻗﺼﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻢ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة )ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ(؛
ﻟﻤﻼﺣﻈﺘﻬﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺮوف ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﺸﻴﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل .وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺮوﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ أﺣﺮف اﻟﺰﻳﺎدة ،ﺣﻜﻤﻮا ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن.
وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،إن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻐﻮي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﻗﺼﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮوف ﻟﻤﺠﺮد
ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻟﻔﺎظ؛ إذ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻤﺎز ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف ﺑﺼﻔﺎت ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮوﻓًﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔً
ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻢ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  -ﻗﺪﻳﻤﻬﺎ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ  -ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ )أﻧﻴﺲ،
1959م ،ص ،166واﻟﻜﺮﻣﻠﻲ1938 ،م ،ص ،9ﻓﻨﺪرﻳﺲ2014 ،م ،ص.(30-29
وﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ وﺻﻒ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﺑﻴﺎن
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﺑﺄدﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ،وﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻨﻘﻮد اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻪ ﺑﺘﺒﻴﺎن
ﺣﺮوﻓﻪ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺪة ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻜﻠﻢ وﻋﺪد أﺻﻮﻟﻪ ،وﻛﺎن ﻣﺒﻌﺚ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻠﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠًﺎ
ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮل ،ﻓﻤﻨﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وأﻛﺜﺮه اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻼف وﻗﻊ ﻋﻠﻰ
أﺻﺎﻟﺔ ﺣﺮوﻓﻪ اﻷرﺑﻌﺔ أو زﻳﺎدة أﺣﺪﻫﺎ.
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اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

وﻣﻦ آراء اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﺮﻗﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻢ ،رأي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻫﺬا ﺑﺎب ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻨﺎت اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﺄﻣﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻤﻦ ﺑﻨﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻻ زﻳﺎدة
ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﻬﺎت اﻟﺰواﺋﺪ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺣﺮوف اﻟﺰواﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ زواﺋﺪ ﺑﺜﺒﺖ .وإﻧﻤﺎ ﺑﻨﺎت
اﻷرﺑﻌﺔ ﺻﻨﻒ ﻻ زﻳﺎدة ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ أن ﺑﻨﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺻﻨﻒ ﻻ زﻳﺎدة ﻓﻴﻪ ،وأﻣﺎ ﺳﻔﺮﺟﻞ ﻓﻤﻦ ﺑﻨﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ
وﻫﻮ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻗﺼﺘﻪ ﻛﻘﺼﺔ ﺟﻌﻔﺮ" )ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ1988 ،م ،ج ،4ص.(328
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأ اﻟﺨﻼف؛ إذ إن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺜﻼً وﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﺳﻔﺮﺟﻞ ،ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﻤﺎ
ﻳﺨﻠﻮان ﻣﻦ أﻣﻬﺎت اﻟﺰواﺋﺪ وﻻ ﺣﺮوف اﻟﺰواﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ زواﺋﺪ ﺑﺜﺒﺖ ،أي أن ﺣﺮوف اﻟﺰواﺋﺪ
ﻋﻨﺪه ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :أﻣﻬﺎت اﻟﺰواﺋﺪ ،وﺣﺮوف اﻟﺰواﺋﺪ اﻷﺧﺮى .أﻣﺎ أﻣﻬﺎت اﻟﺰواﺋﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻻ
ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺮوف اﻟﺰواﺋﺪ اﻷﺧﺮى ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔً ،وﺣﻜﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺄن ﺟﻌﻔﺮ وﺳﻔﺮﺟﻞ
رﺑﺎﻋﻲ وﺧﻤﺎﺳﻲ ﻳﻨﻔﻲ اﺣﺘﻮاءﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواﺋﺪ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ.
وﺗﺒﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻓﺎﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻳﻘﻮل" :اﻋﻠﻢ أن اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ
زﻳﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻮل :أﺻﻞ ﺛﻼﺛﻲ ,وأﺻﻞ رﺑﺎﻋﻲ ,وأﺻﻞ ﺧﻤﺎﺳﻲ ،واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ
زﻳﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻴﻦ :أﺻﻞ ﺛﻼﺛﻲ ,وأﺻﻞ رﺑﺎﻋﻲ .وﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞٌ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺣﺮف ﻻ
زﻳﺎدة ﻓﻴﻪ" )اﺑﻦ ﺟﻨﻲ1954 ،م ،ص .(18وأﺟﻤﻞ اﻵراء أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت؛ إذ أورد رأي اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ :ﻫﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ رﺑﺎﻋﻲ أو ﺧﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء زﻳﺎدة؟ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﻟﻰ أن ﺑﻨﺎت
اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﺔ ﺿﺮﺑﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻨﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وأﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺟﻌﻔﺮ وﺳﻔﺮﺟﻞ ،ﻻ زاﺋﺪة ﻓﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺒﺘﺔ")اﻷﻧﺒﺎري2003 ،م ،ج ،2ص .(654أي أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل وﺧﻤﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ،وأﻧﻬﺎ
ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮوف زﻳﺎدة
ﺑﺜﺒﺖ )ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ(.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺄن اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻳﺒﺘَﺪأ ﺑﻪ ،وﺣﺮفٍ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺣﺮف ﻳﻔﺮق ﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاء واﻟﻮﻗﻒ"
)اﻟﻔﺎراﺑﻲ2003 ،م ،ص ،93اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ1998 ،م ،ج ،1ص .(193إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮى ذﻟﻚ ﻣﺠﺮد
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻻﺳﺘﻮاء اﻟﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ،وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻨﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ وﺻﻒ ﻟﻤﺎ
وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ.
وﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰان اﻟﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻀﺒﻂ ﺑﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻢ وﺗﺴﻬﻴﻠًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ واﻻﺷﺘﻘﺎق وﻗﻴﺎس اﻷﻟﻔﺎظ ،ﺛﻢ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺻﺎر أداةً ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺮف
اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻢ )اﻷﻧﺒﺎري2003 ،م ،ج ،2ص .(654ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻌﺎم أن ﺗﺴﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻀﻮﺟﻬﺎ واﺳﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻗﻬﺎ ،وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺛﻢ
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﺨﺎﻟﻒ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻋﻠﻴﻪ وﻧﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﻮج.
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وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺬر،
ﺣﺬﻓًﺎ أو زﻳﺎدةً ،ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺤﺬف أو زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺮوف اﻟﻤﻴﺰان ،ﻟﻢ ﺗُﻠﺘﺰم
ﻋﻨﺪ وزن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻠﻢ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﻴﻞ وزن )ﺳﻔﺮﺟﻞ( ﻓﻌﻠﺠﻞ ،و)ﺣﻠﺘﻴﺖ( ﻓﻌﻠﻴﺖ ،و)ﺳﺤﻨﻮن(
ﻓﻌﻠﻮن ،ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ اﻷوزان وﺗﻌﺪدﻫﺎ؛ وﻛﺄن ﻫﺬه اﻷوزان ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺨﺎﻓﻮا أن
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻀ ﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﻻم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮف اﻟﻤﺰﻳﺪ ،ﺛﻢ
ﺣﻜﻤﻮا ﺑﺄن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن أواﺧﺮ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ زاﺋﺪة ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ )اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ،
1998م ،ج ،4ص.(58-57
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﺟﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻜﻠﻢ ورﺑﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻀﻪ وﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء
دون اﻷﻓﻌﺎل ،إﻻ أن ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل :إن اﻷﺻﻮل ﺛﻼﺛﻴﺔ وﻣﺎ زاد ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺒﺤﺮوف زاﺋﺪة،
وأﺑﺮزﻫﻢ اﺑﻦ ﻓﺎرس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :اﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس،
ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻗﻴﻖ .وذﻟﻚ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻮت" )اﺑﻦ ﻓﺎرس1979 ،م ،ج ،1ص.(328
ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﺑﻨﻰ ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﻦ أوﻟﺌﻚ أﻳﻀﺎ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﻤﺰة اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ؛ إذ
ﻳﺮى أن اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف ،اﻟﺤﺮف اﻟﺬي ﻗﺒﻞ آﺧﺮه.
وأﻣﺎ أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻔﺮاء ﻓﺮأى أن اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺮف اﻷﺧﻴﺮ ،وأﻣﺎ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻓﻔﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎن
زاﺋﺪان )اﻷﻧﺒﺎري ،ج ،2ص .(654وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﻮﻃﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل" :وأﻗﻞ ﻣﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺳﻤﺎء
واﻷﻓﻌﺎل ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ،ﻓﻤﺎ رأﻳﺘﻪ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ دﺧﻠﻪ ،ﻣﺜﻞ :ﻓَﺮ ،ورد ،وﻣﺎ زاد
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﻓﺒﺤﺮوف اﻟﺰواﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ" )اﺑﻦ اﻟﻘﻮﻃﻴﺔ1993 ،م ،ص.(8
وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎرة اﺑﻦ اﻟﻘﻮﻃﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ )اﺑﻦ اﻟﻘَﻄﱠﺎع1983 ،م ،ج،1
ص ،(23وﻧﺴﺐ اﺑﻦ درﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري؛ إذ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ" :ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻜﻼم ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ،ﻓﻤﺎ زاد ردوه إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﻣﺎ ﻧﻘﺺ رﻓﻌﻮه إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ" )اﺑﻦ درﻳﺪ1987 ،م ،ج،3
ص .(1306وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أورد أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺗﻨﺒﻬﻮا
إﻟﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺷﻴﻮﻋﺎ أو اﻧﺘﺸﺎرا ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﻬﺎ ﺑﺄدﻟﺔ
ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ.
وﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻵراء أﺻﺪاءً ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺒﻌﻮا أﻣﺮ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وﺑﺤﺜﻮا
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺟﻬﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ وﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ .وﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس اﻟﺸﺪﻳﺎق،
إذ ﻳﺮى أن اﻟﻠﻐﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ أول ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻷﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺼﻔﺎت ،ﻣﺜﻞ :ﻫﺰ ،ودق،
وﺣﻒ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺣﺘﺎﺟﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﺠﻲء ﺑﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻒ أو اﻟﺘﻜﺮار أو اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .أي
أن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ دون ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﺤﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻣﺎ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ إﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻟﺬا ﻋﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ أﺻﻠًﺎ ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ؛ ﻷﻧﻪ أﻗﺪم ﻣﻨﻪ )اﻟﺸﺪﻳﺎق1868 ،م ،ص .(23-22وﻛﺬا ﺻﺒﺤﻲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻢ ﻧﻈﺮةً ﻗﺎﻟﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة )اﻟﺼﺎﻟﺢ1960 ،م ،ص ،(165-164وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﺎ
ﻣﻌﻪ )ﻧﺠﺎ ،ص.(89-83
وأﻣﺎ رﻳﻤﻮن ﻃﺤﺎن ﻓﻴﺮى أن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وأﻣﺎ "ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أﺻﻮل ﺛﻼﺛﻴﺔ )ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف ﺻﺎﻣﺘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺗﺔ( وﻫﻲ ﺣﺠﺮ
اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ" )ﻃﺤﺎن1972 ،م ،ص .(79وﻫﺬا أﻳﻀﺎ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺤﺎس؛ إذ ﻳﻘﻮل" :وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺰﻋﻢ أن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺠﺮد إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻮد
إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ وأن ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﻳﺎدة" )اﻟﻨﺤﺎس1981 ،م ،ص .(42وﻣﺜﻠﻬﻢ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل" :أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺒﺮﻳﺔ
ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل ﺛﻼﺛﻴﺔ" )واﻓﻲ ،ص.(18
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧُﺼﺼﺖ ﻟﺪرس اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ:
اﻻﺳﻤﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻧﺸﺄةً وﺗﻄﻮرا وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ودﻻﻟﺔً ،إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔٍ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮرةً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔٍ ﻧﻈﺮﻳﺔٍ؛
إذ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔٍ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل أو اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ أو
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﻋﺪدا ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ دون ﺗﺒﻴﺎن ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﻼم أو ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻴﺔ؛ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ واﻗﻌﻴﺔٍ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ
دراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻰ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل دﻻﻟﻴﺔ ,واﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻃﺮق ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ واﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ –
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔً – ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم ،وﺣﺮاﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ،
وﻣﻮازﻧﺔ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺮف وﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ
وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص :اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎت
واﻟﻤﻘﺎﺑﺴﺎت ،واﻟﺸﻮﻗﻴﺎت وﻣﻌﺠﻢ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻔﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،وﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ
اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺮف واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى إن وﺟﺪت؛ إذ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻫﻴﺂت اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ؛ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺮﻓﻲ واﻟﺪﻻﻟﻲ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻜﻠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺒﻨﻮﻳﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ؛ ﻟﺘﻜﻮن أﻟﺼﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮف
اﻟﺘﺪاوﻟﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.
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ﻃﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ:
ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﺪت رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل ،ﻳﻘﻒ اﻟﻤﺮء إزاءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ:
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ،واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﻟﻲ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ ،ﻳﺠﺪﻫﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺼﻮرةً ﻋﻠﻰ زﻧﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ )ﻓَﻌﻠَﻞ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء وﺳﻜﻮن اﻟﻌﻴﻦ وﻓﺘﺢ اﻟﻼم ،ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓﺴﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﻟﺤﺎق )إﻟﺤﺎق اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻋﻲ( ،وﻣﻦ ﺛﻢ
أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻄﺮدا ﻓﻲ ﻛﻞﱢ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف ﻣﺰﻳﺪ زﻳﺎدةً ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮدة )اﺑﻦ ﺟﻨﻲ1954 ،م ،ص-44
 .(45ﺛﻢ ﻓﺴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺠﺮد )ﻓَﻌﻠَﻞ( ﻻ ﻏﻴﺮ ﻛﺪﺣﺮج ،وإﻧﻤﺎ ﻟﻢ
ﻳﺠﺊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮزن؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻷول ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻛﻨًﺎ وأول اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ وﻻ ﻣﻜﺴﻮرا ﻟﻠﺜﻘﻞ ،ﻓﺘﻌﻴﻦ اﻟﻔﺘﺢ وﻻ ﻳﻜﻮن آﺧﺮه إﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺤﺮﻛًﺎ ﻛﻠﻪ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮاﻟﻰ أرﺑﻊ ﺣﺮﻛﺎت ،وﻻ ﻣﺴﻜﻨًﺎ ﻛﻠﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن وﻻ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺮوض ﺳﻜﻮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ؛ ﻓﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﺴﻜﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ" )اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ج،3
ص.(301
وﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ أن ﻛﻞﱠ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﻲ زﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺮوف اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة )ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ( ﺻﺎر ﺛﻘﻴﻠًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ؛ ﻟﻌﺪم ﺷﻴﻮﻋﻪ ﺑﺼﻮرة ﺗﻀﺎرع اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻌﻬﻮدة؛ ﻟﺬا ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ )ﻓﺘﺢ اﻷول وﺳﻜﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻓﺘﺢ اﻟﺜﺎﻟﺚ( ،وأﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻹﻋﺮاب.
وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﺠﻲء اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮزن ﻳﻤﻴﺰه ﻣﻦ أوزان اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻤﺎز
اﻻﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺴﻜﻮن اﻟﻮﺳﻂ؛ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻮﺳﻂ ،وإذا ﺳﻜﻨﺖ ﻋﻴﻦ
اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻷﺳﻤﺎء ،وﻛﺬا اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻷول وﺳﻜﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻓﺘﺢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺑﻨﺎء اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ أﻳﻀﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻷﻓﻌﺎل ،وإذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﺈن اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻷﺳﻤﺎء ،إﻻ ﻣﺎ ﺷﺬﱠ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ )ﻧِﻌﻢ ،وﺑﺌْﺲ ،وﻟَﻴﺲ (ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ؛ إذ ﻋﺪت أﻓﻌﺎﻟًﺎ
رﻏﻢ ﺳﻜﻮن اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وأﻣﺎ )ﻋﻘﺮب ،وزﻋﺘﺮ ،وﺛﻌﻠﺐ ،وﻋﻨﺒﺮ( ﻓﻬﻲ أﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ زﻧﺔ اﻟﻔﻌﻞ.
وأﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﻟﻲ أو اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻓﻠﻴﺲ أﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ؛ إذ ﺛﻤﺔ
ﺻﻼت وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻋﻲ دﻻﻟﻴﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﻀﻴﻴﻖ
اﻟﺪﻻﻟﺔ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ أو ارﺗﻘﺎﺋﻬﺎ أو اﻧﺤﻄﺎﻃﻬﺎ ،وﻟﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﻫﻲ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﺎد اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وأﺻﻠﻪ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ )اﻟﺸﻤﻼﻟﻲ ،ص-91
.(92
وﺗﻌﺪدت ﺟﻬﻮد اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺑﺤﺜًﺎ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ،وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراؤﻫﻢ ﻓﻲ
ﻧﺸﺄﺗﻪ وﻃﺮق ﺑﻨﺎﺋﻪ؛ إذ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ .ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﺠﺎت ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
127

7

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 6

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ أن اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻧﺸﺄة ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ )ﻛﺎﻣﻞ1973 ،م ،ص ،(73وأﻣﺎ آراؤﻫﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ.
* اﻟﻨﺤﺖ :ﻳﺮى اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ أن اﻟﻨﺤﺖ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ،
وﻛﺎن اﺑﻦ ﻓﺎرس أول ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺮأي؛ إذ ﻛﺎن ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺰﺧﺮ
ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل" :اﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس،
ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻗﻴﻖ .وذﻟﻚ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻮت .وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺤﺖ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻛﻠﻤﺘﺎن
وﺗﻨﺤﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎﻛﻠﻤﺔ ﺗﻜﻮن آﺧﺬة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺤﻆ" )اﺑﻦ ﻓﺎرس ،ج ،1ص.(329-328
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ورﻳﻤﻮن ﻃﺤﺎن،
وأﺣﻤﺪ ﻓﺎرس اﻟﺸﺪﻳﺎق ،واﻟﺪوﻣﻨﻜﻲ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﻢ ،وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻤﺎﻳﺮة )ﻋﻤﺎﻳﺮة،
ص ،(178-177وﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻤﻼﻟﻲ )اﻟﺸﻤﻼﻟﻲ ،ص.(91
وﺗﺠﺪر ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃًﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺤﺖ  -وﺳﻴﻠﺔً ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻠﻢ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ أو اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ  -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺄﻧﻪ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أو اﺛﻨﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ )ﺗﻼﺷﻰ(
اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ )ﻻ ﺷﻲء( )رﺿﺎ1960 ،م ،ج ،5ص ،(176أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻣﻦ )ﺳﻮف( ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أو اﻟﻌﻨﻌﻨﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻋﻦ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺜﻞ) :ﺑﺮﻣﺎﺋﻲ( ،اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ واﻟﻤﺎء ،ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا
اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ وﻓﻲ اﻟﻤﺎء .ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎرا ﻟﻌﺒﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﺤﻠﺔ
واﻟﺤﻮﻗﻠﺔ واﻟﺤﻤﺪﻟﺔ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات) :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ(
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ )اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ج ،2ص.(46
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺤﺖ ﺣﺎﺻﻠًﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﺎﻣﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﺜﻞ) :ﺣﺪاد ،وﺑﻮاب،
وﺟﻤﺎل ،ورﺟﺎز ،وﺟﻠﺒﺐ(؛ إذ ﻫﻲ أﺳﻤﺎء ﻣﻬﻦ أو ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺬوات اﻟﺠﺎﻣﺪة:
اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺒﺎب واﻟﺠﻤﻞ واﻟﺮﺟﺰ واﻟﺠﻠﺒﺎب ،وﻛﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺤﺖ ﺣﺎﺻﻠًﺎ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﻣﺸﺘﻘﺔ
ﺛﻢ ﻧُﺤِﺖَ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ) :ﺗﻤﺴﻜﻦ( ﻣﻦ )ﻣﺴﻜﻴﻦ( ،و)ﺗﻤﺬﻫﺐ( ﻣﻦ )ﻣﺬﻫﺐ( ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﺖ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :ﺷﻴﻄﻦ
ﻣﻦ ﺷﻴﻄﺎن ،وﻓﺮﻋﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ،وﻓﻠﺴﻒ أو ﺗﻔﻠﺴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻗﺮﻃﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻃﺎس ،ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
وﺗﻠﻔﻦ وﺗﻠﻔﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ )اﻷﻗﻄﺶ2010 ،م ،ص.(58-55
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ أﺳﺘﺎر ﻛﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻟﻔﺎظ اﺷﺘﻘﺎﻗًﺎ أو ﻧﺤﺘًﺎ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻟﻮد ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻦ أﺧﺮى دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺷﺘﻘﺎق ،ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﺪاوﻟﺔً ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ.
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وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻜﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻏﻴﺮه ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﺳﺒﻴﻞٌ ﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻜﻠﻢ ﻟﻔﻈًﺎ أو دﻻﻟﺔً ،أو اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻌﺒﺎرات
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻻت ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻨﺤﻮت ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔٌ ﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﻠﻢ ،واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﻗﻠﻴﻞ اﻷﺣﺮف ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ
ﻋﺒﺎرة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻛﺎن ﻳﻬﺪف ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻨﺎدي ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﻜﺒﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﺮى أن اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎر وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺣﺮف.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺪﻻﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ أو اﻻرﺗﺠﺎل ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪﻳﻤﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷزﻣﻨﺔ ﺗﺘﺒﺪى ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻼزم اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮه
ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔٍ أﺧﺮى ﺗﺘﺒﺪى ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
)أﻟﻔﺎظ اﻟﺤﻀﺎرة( ،وﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃًﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺑﻴﺔً أﺻﻴﻠﺔً ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن دﺧﻴﻠﺔً أو ﻣﻌﺮﺑﺔً ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰة واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺪﺑﻠﺠﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻮرا ﻟﺴﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﺘﺤﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮس إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺮد.
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺄن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ
اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗَﺠﻠﺔً ﻓﻲ أﺻﻞ وﺿﻌﻬﺎ ﺟﺎﻣﺪة ﻓﻲ
ﻣﺎدﺗﻬﺎ ،ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ )ﺟﻌﻔﺮ ،وزﻋﺘﺮ ،وﻓﻨﺪق ،وﺑﻨﺪق ،وﻓﺴﺘﻖ( ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف زاﺋﺪة زﻳﺎدةً ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،أو أن ﺗﻜﻮن رﺑﺎﻋﻴﺔً ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ،
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ وزن )ﻣﻔْﻌﻞ( ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :ﻣﺸﻴﺦَ وﺗﻤﺸﻴﺦ ،وﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ )اﻟﻤﺠﻠﺲ( وﺗﻤﻔﺨﺮ ﻣﻦ
)اﻟﻔﺨﺮ أو اﻟﻤﻔﺨﺮة( وﻣﺮﺟﻞ وﺗﻤﺮﺟﻞ ،وﻛﺬا اﻟﻮزن )ﻓَﻌﻠَﻦ( )اﻷﻗﻄﺶ ،2010 ،ص.(64
* ﻓﻚ اﻹدﻏﺎم :ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﻖ ﺑﻌﺾ
اﻷﻓﻌﺎل ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻚ اﻹدﻏﺎم وإﻗﺤﺎم ﺣﺮف ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ورﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺑﺎذي ﻓﻲ ﺗﺒﻴﺎن أوزان اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،وﻣﺜﱠﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻘﺼﻮدةً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ )اﻹﺳﺘﺮاﺑﺎذي2004 ،م ،ج ،1ص ،(218ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﺑﻦ
ﻋﺼﻔﻮر ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﻮن ﺣﺮﻓًﺎ ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻏﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻏﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻓﻠﻼ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة" )اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر1996 ،م،
ص.(175-174
وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ،وﺻﻨﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ "اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ"
ﻳﺨﺮج أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺣﺮوف ﻣﺰﻳﺪة ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻓﻚ اﻹدﻏﺎم )أﻧﻴﺲ1975 ،م ،ص ،211اﻟﺸﺎﻳﺐ2004 ،م ،ص ،(361-360وﻋﻠﱠﻞ ﻫﺬه
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اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ :إن اﻟﺼﻮﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟﻰ ﺟﻬﺪ ﻋﻀﻠﻲ
ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة ،وﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﻳﻘﻠﺐ أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻟﻰ ﺻﻮت أﻳﺴﺮ
ﻧﻄﻘًﺎ) .ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب2000 ،م ،ص (47-45وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ) :ﺳﻨﺒﻞ( اﻟﺰرع ﻣﻦ )ﺳﺒﻞ( اﻟﺰرع،
و)ﺟﻨﺪل( ﻣﻦ )ﺟﺪل( ،و)ﻗﻨﻄﺮ( ﻣﻦ )ﻗﻄّﺮ( )اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،،ص.(143
وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨﺤﺖ ،وﻓﻚ اﻹدﻏﺎم واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺣﺮف ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻠﻢ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻃﺮق أﺧﺮى ﺗُﻮﻟﱠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺎت واﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺎت،
ﻣﺜﻞ اﻹﺑﺪال اﻟﻠﻐﻮي ،واﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻮﻫﻢ أو اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺨﻄﺄ ،واﻟﺘﺼﺤﻴﻒ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ،وﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ.
* اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺮض اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻧﻘﺴﻤﻮا ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻛﻤﺎ "اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن
واﻟﻜﻮﻓﻴﻮن" ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ وأﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ ،وﻳﺮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻠﻬﺠﻲ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻹﺑﺪال وارد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ،
وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻟﻪ وﻣﺪى ﺷﻴﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ،إﻻ أن ﺛﻤﺔ أﻟﻔﺎظ وردت
ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻠﻔﻈﻴﻦ وﺗﻮﺻﻴﻒ أﺻﻠﻬﻤﺎ وﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔً وﻧﺎدرة )اﻟﺼﺎﻋﺪي2002 ،م ،ج ،2ص ،647-645اﻟﺤﻤﻮز1986 ،م،
ص.(146-135
وﻛﺎن اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أول ﻣﻦ ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﻌﻴﻦ وﻟﻜﻦ دون اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ،أﻣﺎ اﺑﻦ
ﺟﻨﻲ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺑﺎب "ﺑﺎب ﻓﻲ اﻷﺻﻠﻴﻦ ﻳﺘﻘﺎرﺑﺎن ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ" وﺗﻮﺳﻊ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮا ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ )اﺿﻤﺤﻞﱠ واﻣﻀﺤﻞﱠ ،واﻛﻔﻬﺮ،
واﻛﺮﻫﻒ) (اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،ج ،2ص (74-69وﻓﺴﺮه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ ﻧﺸﺄة
ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ) :ﻋﺒﺴﺮ( و)ﻋﺴﺒﺮ( ،وﻫﻮ اﻟﻨﻤﺮ أو اﻟﻜﻠﺐ أو اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ)،اﻟﻌﻄﻴﺔ1999 ،م،
ص (189و)ﺧﻨﺒﻖ( اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ )ﺧﻨﻖ(؛ ﻓﺰﻳﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎء ﻓﻘﻴﻞ )ﺑﺨﻨﻖ( ،ﺛﻢ ﺣﺪث ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
ﻓﻘﻴﻞ )ﺧﻨﺒﻖ( وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻌﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة )ﺧﻨﺒﻖ( .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮى
أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ )ﺧﻨﺒﻪ( ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬٍ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻓﺈن اﻟﻠﻔﻆ داﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﺑﺪال اﻟﻠﻐﻮي )اﻟﻤﻄﺮز1979 ،م ،ج ،1ص.(273
* اﻹﺑﺪال :ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻹﺑﺪال اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞٌ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ:
)ﺗﺮﻧﺲ( ﻣﻦ )رﻣﺲ( ،وﻟﻜﻦ ﺣﺪث إﺑﺪال ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮن واﻟﻤﻴﻢ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻹﺑﺪال
اﻟﺼﺮﻓﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻮ إﺑﺪال ﺣﺮف ﺑﺂﺧﺮ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب أو اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ أو اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮات،
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ) :ﻋﺒﻘﺮ وﺣﺒﻘﺮ( اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺮد اﻟﺸﺪﻳﺪ ،و)ﺑﻌﺜﺮ وﺑﺤﺜﺮ أو ﺑﻌﺬر( )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
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1414ﻫـ ،ج ،4ص .(534إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﻐﻮﻳﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﻲ
)اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ج ،15ص.(480
* اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ أﻳﻀﺎ ،زﻳﺎدة أﺣﺮف ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ دون ﻓﺎﺋﺪة
ﺳﻮى اﻹﺣﺴﺎ س ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ أو إﻋﻄﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻗﻮةً ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ وإﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ؛
إذ إﻧﻬﺎ زﻳﺎدة ﻻ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﺣﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ،أو ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺜﻼﺛﻲ ،وﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﻲ وﻋﺪم إﻳﺠﺎد ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ )اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ2001 ،م ،ج ،4ص.(430
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ إﻻ أن اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻳﻨﻘﻞ ﻛﻼﻣﺎ
ﻷﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻠﻴﺲ ﺷﺮﻃًﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺜﻼﺛﻲ أﺻﻠًﺎ ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎه ،ﻓﻌﻨﺪه أن
اﻟﻔﻌﻞ )دﻣﺜﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ دﻣﺚ وﺳﺒﻄﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﺒﻂ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎه( :ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﺮاء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ
ﺣﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮﺟﻮح ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻘﻠﱠﺘﻪ وﻛﺜﺮة اﻻﺷﺘﻘﺎق وﺗﺸﻌﺒﻪ ،إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻳﺮى أﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻏﺮﻳﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ )اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ2001 ،م ،ج،5
ص.(332
* اﻟﺘﻮﻫﻢ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺨﻄﺄ :ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺮاءﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﻮﻫﻢ واﻟﻘﻴﺎس
اﻟﺨﻄﺄ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ )ﻫﺮاق( ﻣﻦ )راق(؛ إذ ﻋﺪي ﺑﺎﻟﻬﻤﺰة ﻓﺼﺎر )أراق( وﻟﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺮاق ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺮف أﺻﻴﻞ ﻓﺄدﺧﻠﻮا اﻟﻬﻤﺰة
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻴﻞ )أﻫﺮاق( ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن اﻟﻬﺎء ﻓﻲ )ﻫﺮاق( أﺻﻴﻠﺔ .وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻜﻠﻢ
ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮةً ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﺮاءﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ،وﻳﻤﻜﻦ رده
إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ وإن ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ.
* اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ :ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﻴﻦ أن اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ،ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠًﺎ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد
ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺟﺮاءه ﻗﻠﻴﻠﺔٌ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻈﻞ
ﻋﺎﻣﻠًﺎ ،ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ،ﻣﺜﻞ :ﺷﺮﻳﻒ )اﻟﺰرع( وﺷﺮﻧﻒ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻃﺎل ،وﻣﺜﻠﻪ :اﻟﺘﻔﺎﻃﻴﺮ
واﻟﻨﻔﺎﻃﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮ ،واﻟﺴﻤﻠﻖ واﻟﺸﻤﻠﻖ واﻟﺼﻤﻠﻖ ،ﻟﻠﺴﻴﺊ اﻟﺨﻠﻖ ،واﻟﺴﻌﺘﺮ واﻟﺼﻌﺘﺮ
واﻟﺰﻋﺘﺮ .وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ أو ﻏﻴﺮه ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا
ﻟﺬاﺗﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﺧﻄﺄ وﻗﻊ ﺑﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ؛ إذ
إن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻘﺼﻮد أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎدةً ﺗﺪرس.
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اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

* إرادة اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ :ﻳﺮى ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻐﻮي أن ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺑﻌﺾ أﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أدت إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻨﺪ إرادة اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺮة أو ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻮت ،وﻳﺘﻤﺜﻞ
ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ذات اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﻜﺮر ،ﻣﺜﻞ :زﻗﺰق وﻧﻘﻨﻖ ورﻓﺮف )اﻟﺸﺪﻳﺎق1868 ،م،
ص .(23-22وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻇﻬﻮر اﻟﻜﻠﻢ ﻹرادة اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎب ﻋﺎم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻀﻮي
ﺗﺤﺘﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ؛ إذ إن إرادة اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ اﻟﻠﻐﺔ
وﺣﺴﺐ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أن ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أﺻﻠًﺎ ،وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻈﻦ
أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﺟﺰءٌ أﺻﻴﻞ ﻣﻨﻪ.
وﻳﻠﺤﻆ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺑﻨﺎء اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮه ﻋﻠﻰ وﻓﻖ أﺻﻠﻪ اﻟﺼﺮﻓﻲ ،وﻟﻴﺲ
ﺑﺬي اﺧﺘﻼف ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ؛ إذ ﻳﻜﺸﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺗﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
واﺳﺘﻐﻼل ﻟﻤﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮق ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﺬاﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺤﺖ وﻓﻚ اﻹدﻏﺎم وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ
واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ أو اﻟﺘﻮﻫﻢ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺨﻄﺄ ،وﻳﻠﺤﻆ أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻄﺮق ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﻻﻟﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻠﻔﻆ دون زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،إﻻ أن ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺤﺘﱢﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﻮار.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺔ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺬع اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﺑﻨﺎﺋﻪ ﻳﻠﺤﻆ أن ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ أو اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ
ﻋﻨﻘﻮدا ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻧﺤﺎء ﻳﺠﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ -ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺣﺮﻓﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻳﺬﻫﺐ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﻜﺮار
اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدةً ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ
اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ زﻳﺪ ﺑﺘﻀﻌﻴﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،أو ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ أو ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﻓﻨﺸﺄ
اﻟﺜﻼﺛﻲ .أو ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،وﻋﻨﺪﺋﺬٍ ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ.
وأﻣﺜﻠﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻜﺮر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ :زﺣﺰح؛ إذ ﻳﺮد اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻮص وﻫﻮ ﻣﺘﺪاول ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻳﻀﺎ ،وﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت ،وﻗﺪ ورد اﺳﻢ
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰM :وﻟَﺘَﺠﺪﻧﱠﻬﻢ أَﺣﺮص اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻠَﻰ ﺣﻴﺎةٍ وﻣِﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ أَﺷﺮﻛُﻮا ﻳﻮد أَﺣﺪﻫﻢ ﻟَﻮ
ﻳﻌﻤﺮ أَﻟْﻒ ﺳﻨَﺔٍ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﺰﺣﺰﺣِﻪِ ﻣِﻦ اﻟﻌﺬَابِ أَ ن ﻳﻌﻤﺮ واﻟﻠﻪ ﺑﺼِﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠُﻮن Lاﻟﺒﻘﺮة ،٩٦ :وﻗﺪ
ﺗﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺑﻤﺰﺣﺰﺣﻪ( ﺗﻔﺴﻴﺮا وﺗﺄﺻﻴﻠًﺎ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻬﺮوي" :ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ زﺣﺰح
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أي ﻧُﺤﻲ وﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻫﺬا ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺘﻞ .وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ زاح ﻳﺰﻳﺢ إذا ﺗﺄﺧﺮ .وﻗﺎل اﺑﻦ
درﻳﺪ ﻳﻘﺎل زﺣﻪ ﻳﺰﺣﻪ إذا دﻓَﻌﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ زﺣﺰﺣﻪ) اﻟﻬﺮوي2001 ،م ،ج ،3ص.(267
وﻳﺮى اﺑﻦ ﻓﺎرس أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ )زح (اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ .ﻳﻘﺎل زﺣﺰح ﻋﻦ ﻛﺬا ،أي ﺑﻮﻋِﺪ،
وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻘﻠﻲ) .اﻟﻘَﻄﱠﺎع اﻟﺼﻘﻠﻲ1983،م ،ج ،2ص (110وﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎه ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻳﻀﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻻﻟﺘﻪ أﻧﻪ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ )زح( ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،ﺛﻢ ﺿﻌﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻓﺼﺎر ﺛﻼﺛﻴﺎ )زح (أو ﻣﻄِﻠَﺖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺰاي ﻓﺼﺎر )زاح( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ )زﺣﺰح( ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻷﺻﻞ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹزاﺣﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ أو ﺑﻘﻮة.
وﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻜﺮر أﻳﻀﺎ )وﺳﻮس( ،واﻟﻮﺳﻮﺳﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨّﻔﺲ ،واﻟﻮﺳﻮاس :اﻟﺼﻮت اﻟﺨﻔﻲ
ﻣﻦ رﻳﺢ ﺗﻬﺰ ّﻗﺼﺒﺎ وﻧﺤﻮه ،وﺑﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺻﻮتُ اﻟﺤِ ﻠﻲ ،ﻗﺎل اﻷﻋﺸﻰ) :اﻷﻋﺸﻰ1999 ،م ،ص(55
ﺗَﺴﻤﻊ ﻟِﻠﺤﻠْﻲ وﺳﻮاﺳﺎ إذا اﻧﺼﺮﻓﺖ

ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﺮﻳﺢ ﻋِﺸﺮق زﺟﻞُ

وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰM :ﻣِﻦ ﺷﺮ اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﺨَﻨﱠﺎس Lاﻟﻨﺎس .٤ :اﻟﻮﺳﻮاس :اﺳﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن) ،اﺑﻦ
درﻳﺪ1987 ،م ،ج ،1ص (205وﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ" :اﻟﻜﻼم اﻟﺨﻔِﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﻼط ،وﻳﺮوى
ﺑﺎﻟﺸﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ .ووﺳﻮس ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻀﻢ :اﺧﺘﻠﻂ ﻛﻼﻣﻪ ودﻫِﺶ .ووﺳﻮس ،إذا ﺗَﻜَﻠﻢ ﺑﻜَﻼم ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻨْﻪ.
)ﺟﺒﻞ2010 ،م ،ج ،4ص (2364وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻫﺬا أﻳﻀﺎ أن اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ
ﺗﻜﺮر ،وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ،وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﻧﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺤﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ
وﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺼﻮت أو ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮف اﻷول ﺛﺎﻟﺜًﺎ وﻓﻚ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﻤﺮ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ
)ﻋﻜﺎﺷﺔ1995 ،م ،ص.(181
وﻣﻦ اﻟﻤﻜﺮر أﻳﻀﺎ) :ﻷﻷ( وﺗﻸﻷ اﻟﺒﺮق :ﻟﻤﻊ واﻟﻠﺆﻟﺆة :اﻟﺪرة )اﻟﻔﺎراﺑﻲ1987 ،م ،ج،1
ص .(70و)اﻟﻠﺆﻟﺆ( ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻪ إﻻ ﺑﺆﺑﺆ وﺟﺆﺟﺆ وﺳﺆﺳﺆ ودؤود وﺿﺆﺿﺆ )اﻟﺪر (وﺳﻤﻲ ﺑﻪ
ﻟﻀﻮﺋﻪ وﻟﻤﻌﺎﻧﻪ .وﻷﻷت اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ :ﺑﺮﻗﺘﻬﺎ ،وﻷﻷت اﻟﻨﺎر ﻷﻷة إذا ﺗﻮﻗﺪت ،واﻟﻸﻻء ﻛﺴﻠﺴﺎل:
اﻟﻔﺮج اﻟﺘﺎم .وﺗﻸﻷ اﻟﻨﺠﻢ واﻟﻘﻤﺮ واﻟﺒﺮق واﻟﻨﺎر :أﺿﺎء وﻟﻤﻊ )اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ج ،1ص.(411
ب -زﻳﺎدة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺤﺮف اﻷول ﻧﻔﺴﻪ وزﻳﺎدة ﺣﺮف راﺑﻊ أو
ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﺣﺮﻓًﺎ آﺧﺮ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ،ﻛﻮﻛﺐ ،ودﻳﺪن وﻏﻴﺮه .وﻗﺪ ﻓﺴﺮﻫﺎ
ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء ﺟﻲء ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻞ اﻷول وﻣﻜﺮره ،ﻓﺄﺻﻞ ﻛﻮﻛﺐ )ﻛﻜﺐ(
وأﺻﻞ دﻳﺪن )ددن( ،ﻓﻘﺎل وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ :دودرى ،ودﻳﺪﺑﻮن ودﻳﺪﺑﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﻫﻤﺎ ﻣﻦ )ددب( )اﺑﻦ
ﻳﻌﻴﺶ ،ج ،5ص ،(351ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓَﺴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن )ﻗﻬﻘﺮ( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب )ﻗﻬﺮ( ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻘﻠًﺎ ﻋﻦ اﻷزﻫﺮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ )اﻟﻘﻬﻘﺮى(" :ﻣﻌﻨﺎه اﻻرﺗﺪاد ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ .وﺗﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
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اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

ذﻛﺮ اﻟﻘﻬﻘﺮى وﻫﻮ اﻟﻤﺸﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻌﻴﺪ وﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺸﻴﻪ ،ﻗﻴﻞ :إﻧﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎب اﻟﻘﻬﺮ" .و)اﻟﻘﻬﻘﺮ( اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﻠﺐ ،وﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﺧﺮى )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ص.(121-120
ج -زﻳﺎدة ﺣﺮف أول ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮا ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎء ،ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة اﻟﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺨﺮ وﻣﺸﺪق ،أو اﻟﺴﻴﻦ
أو اﻟﺸﻴﻦ أو اﻟﻌﻴﻦ أو اﻟﻬﺎء أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻔﻌﻞ :ﺗﻤﻨﺪل وﺗﻤﺴﻜﻦ وﺗﻤﺪرع
ﻣﻦ ﻣﻨﺪﻳﻞ وﻣﺴﻜﻴﻦ ودرع )اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ج ،5ص ،(330وﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ
ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻧﺤﺘًﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ،وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗَﻤﺮﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﻞ وﺗَﻤﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ،
وﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻳﺸﻴﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم أﻓﻌﺎﻟًﺎ وﺻﻔﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻟﻜﻦ زﻳﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف
اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎء ﻳﻌﺪ ﻗﻠﻴﻠًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻧﺎدرة ،وﻟﻴﺴﺖ ﻛﺜﻴﺮة.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن زﻳﺎدة اﻟﻬﺎء ﻗﺒﻞ ﻓﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ واردة ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ :ﻫﻠﻘﻢ وﻫﺮﻛﻞ وﻫﺠﺮع ﻣﻦ ﻟﻘﻢ ورﻛﻞ وﺟﺮع )أﺑﻮ ﺣﻴﺎن1998 ،م،
ج ،1ص .(54وﻛﺬا زﻳﺎدة اﻟﻌﻴﻦ واﻟﺴﻴﻦ واﻟﺸﻴﻦ :ﺳﻠﻔﻊ ،ﻣﻦ ﻟﻔﻊ ،وﺳﻨﺒﺲ ﻣﻦ ﻧﺒﺲ ،وﺷﻘﻠﺐ ﻣﻦ
ﻗﻠﺐ .ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ورودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻋﺪﻣﻪ ﻣﺘﺄﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻟﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔٌ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔً ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺛﻤﺔ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻈﻴﺔً وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔً ،ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺪاﻓﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﻻ
أﻛﺜﺮ.
د -زﻳﺎدة ﺣﺮف ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻴﻦ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﻫﻲ زﻳﺎدة ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف دون
ﻏﻴﺮه ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻬﻢ وﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻗﺼﺮوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﻟﺬﻻﻗﺔ ﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﺗﻨﺎﻗﻠﻪ اﻟﺪارﺳﻮن ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﻘﻠًﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ درﻳﺪ" :اﻋﻠﻢ أن
أﺣﺴﻦ اﻷﺑﻨﻴﺔ أن ﻳﺒﻨﻮا ﺑﺎﻣﺘﺰاج اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪة أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺑﻨﺎءً رﺑﺎﻋﻴﺎ ﻣﺼﻤﺖ
اﻟﺤﺮوف ﻻ ﻣﺰاج ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺬﻻﻗﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻳﺠﻴﺌُﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞٌ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ ﻋﺴﺠﺪ...
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ ﻓَﺮزدق وﺳﻔَﺮﺟﻞ وﺷﻤﺮدل ﻓﺈﻧﻚ ﻟﺴﺖ واﺟﺪه إﻻ ﺑﺤﺮف أو ﺣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ
ﺣﺮوف اﻟﺬﱠﻻﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺨْﺮج اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ أو أَﺳﻠﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﺈذا ﺟﺎءك ﺑﻨﺎءٌ ﻳﺨَﺎﻟﻒ ﻣﺎ رﺳﻤﺘُﻪ ﻟﻚ
ﻣﺜﻞ :دﻋﺸﻖ وﺿﻐﻨﺞ وﺣﻀﺎﻓَﺞ وﺿﻘﻌﻬﺞ أو ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺠﺶ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻓﺎردده ﻓﺈن
ﻗﻮﻣﺎ ﻳﻔْﺘَﻌﻠﻮن ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎءَ ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺼﻤﺘﺔ وﻻ ﻳﻤﺰﺟﻮﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮوف اﻟﺬﱠﻻﻗﺔ ﻓﻼ ﻧﻘﺒﻞْ ذﻟﻚ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷَﺟﺰاء إﻻ ﻣﺎ واﻓﻖ ﻣﺎ ﺑﻨﺘﻪ اﻟﻌﺮب" )اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ،ج،1
ص ،52ﻋﻤﺮ2003 ،م ،ص .(94وﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ،وﻓﻴﻪ ﻗﺼﺮ ﻟﺤﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ ﺣﺮوف ﺣﺮوف )ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ(.
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وﻳﺸﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺤﺮف داﺧﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮد ﻳﻜﻮن ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﺤﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :اﻟﻼم واﻟﻤﻴﻢ واﻟﻨﻮن واﻟﺮاء واﻟﺒﺎء واﻟﻬﺎء واﻟﺤﺎء واﻟﻌﻴﻦ واﻟﻄﺎء ،وأن ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ وزن )ﻓﻌﻞ( ﺑﻌﺪ ﻓﻚ اﻹدﻏﺎم وإدﺧﺎل ﺣﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء أو اﻟﻌﻴﻦ ،ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وأﻣﺎ ﻧﻮع اﻷﺣﺮف
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻫﻲ أﺣﺮف اﻟﺬﻻﻗﺔ اﻟﻼم واﻟﻨﻮن واﻟﺮاء ،وأﺣﺮف اﻟﺸﻔﺔ اﻟﻤﻴﻢ واﻟﺒﺎء،
واﻟﺤﺮوف اﻟﺤﻠﻘﻴﺔ ،اﻟﺤﺎء واﻟﻬﺎء ،وﻣﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﻨﻄﻌﻴﺔ اﻟﻬﺎء )ﻛﺎﻣﻞ ،ص.(73
وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪه اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺗﺸﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ وﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ،زﻳﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺤﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ) ،زﻣﻬﺮ( اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰM :ﻣﺘﱠﻜِﺌِﻴﻦ ﻓِﻴﻬﺎ ﻋﻠَﻰ اﻷَراﺋِﻚِ ﻟَﺎ ﻳﺮون
ﻓِﻴﻬﺎ ﺷﻤﺴﺎ وﻟَﺎ زﻣﻬﺮﻳﺮا Lاﻹﻧﺴﺎن ،13 :وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﺎب )زﻣﺮ( ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﺎء ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ،وﻣﻨﻬﺎ ازﻣﻬﺮ وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺒﺮد اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻣﺎ أﻋﺪه اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﻋﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج ،4ص.(330
وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﻓﻲ )ﻋﻨﺼﺮ(؛ إذ أورد اﻟﺰﺑﻴﺪي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻟﻬﺎ" :ﻗﺎل
اﻷزﻫﺮي :اﻟﻌﻨْﺼﺮ :أَﺻﻞ اﻟﺤﺴﺐ ،ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺤﺎء ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ وﻧﺼﺐ اﻟﺼﺎد ،وﻗﺪ ﻳﺠﻲء ﻧﺤﻮه
ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮم ﻛﺜﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻨﺒﻞ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻨْﺼﺮ واﻟﻌﻨْﺼﻞ واﻟﻌﻨْﻘَﺮ .وﻻ ﻳﺠﻲء ﻓِﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ
اﻟﻤﻨﺒﺴﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء )ﻓُﻌﻠَﻞ( إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻮﻧًﺎ أو ﻫﻤﺰةً ﻧﺤﻮ اﻟﺠﻨْﺪب واﻟﺠﺆزر ...وﻗﺎل أﺑﻮ
ﻋﺒﻴﺪ :ﻫﻮ اﻟﻌﻨْﺼﺮ ،ﺑﻀﻢ اﻟﺼﺎد .واﻟﻌﻨْﺼﺮ :اﻟﺪاﻫﻴﺔ ،ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو .وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :اﻟﻌﻨْﺼﺮ :اﻟﻬﻤﺔ
واﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺒﻌﻴﺚ:
وﻟﻢ ﺗَﻘْﺾ ﻣِﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺸِﻴﺎتِ ﻋﻨْﺼﺮا

أَﻻ راح ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ اﻟﺨَﻠﻴﻂُ ﻓﻬﺠﺮا

وﻧﻮن ﻋﻨْﺼﺮ زاﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه )ﻓُﻌﻠَﻞ( ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ .وﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﺎء
إﻟﻰ ﻋﻨْﺼﺮه .وﻗﺪ ذﻛﺮه اﻟﺼﺎﻏﺎﻧﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺤﺬّاق ﻓِﻲ )ع ص ر( ﻷن اﻷزﻫﺮي ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
اﻟﺒﻌﻴﺚ :إﻧﻪ أَراد اﻟﻌﺼﺮ واﻟﻤﻠْﺠﺄَ" )اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ج ،13ص .(152وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن
اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ زﻳﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻮن زﻳﺎدةً ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ ﺿﺒﻄﻬﺎ.
واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ ا ﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺎ
ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﺮوف اﻟﺬﻻﻗﺔ )اﻟﻼم واﻟﺒﺎء واﻟﻤﻴﻢ واﻟﻨﻮن واﻟﻔﺎء واﻟﺮاء( ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ) :اﻟﺴﻴﻦ واﻟﺼﺎد
واﻟﺸﻴﻦ واﻟﻌﻴﻦ واﻟﻐﻴﻦ( وﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮب إذا أرادوا ﻓﻚ إدﻏﺎم ﺣﺮف وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺤﺮف ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺤﺮف ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻘﻮ دﻫﺎ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻣﻦ أﺣﺮف اﻟﺬﻻﻗﺔ أو أﺣﺮف اﻟﺤﻠﻖ أو اﻟﻨﻄﻊ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ دﻋﻔﻖ
ودﻏﻔﻖ ودﻣﺸﻖ )اﻟﺸﻤﻼﻟﻲ ،ص.(98-95
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اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

ﻫـ -زﻳﺎدة اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻴﻦ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل
ﻣﻨﺤﻮﺗﺔً ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﺟﺎﻣﺪة ،وﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ وزن ﻓَﻌﻮل ،ﻓَﻮﻋﻞ ،ﻓَﻴﻌﻞ ،ﻓَﻌﻴﻞ .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ
اﻷوزان :ﺣﺮوق ،ﺣﻮﺳﺐ ،ﺑﻴﻄَﺮ ،وﺳﻴﻄﺮ ،وﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻹﻟﺤﺎق
اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ )ﻛﺎﻣﻞ ،ص.(79
و -وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺬﻳﻴﻠًﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻼم ،ﻛﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ :ﺣﻠﻘﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻮم،
وﺑﻠﻌﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﻌﻮم ،وﺣﺮﺟﻢ .وزﻳﺎدة اﻟﺠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺞ وﺣﺸﺮج ،ودﺣﺮج .وﺛﻤﺔ ﺻﻴﻎ ﺗﺘﻜﻮن
ﺑﺤﺮف ﻻﺣﻖ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺠﺮد ،وﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻷﺣﺮف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺒﺎء ،اﻟﺪال ،اﻟﻼم ،اﻟﻤﻴﻢ ،اﻟﻨﻮن،
اﻟﺮاء ،اﻟﺴﻴﻦ ،اﻟﻄﺎء ،اﻟﻌﻴﻦ .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ :ﻫﺬرب أو ﻫﺬرم ﻣﻦ ﻫﺬر وﻏﻠﺼﻢ ﻣﻦ ﻏﻠﺺ أو
ﻏﻠﺲ )اﻷزﻫﺮي ،ج ،5ص.(202-200
وﻣﻤﺎ زﻳﺪ ﻓﻲ آﺧﺮه ﺣﺮف )ﺣﺬْﻓَﺮ (اﻟﺸﻲء :ﻣﻸه .واﻟﻤﺘﺎع :ﺷﺪه .واﻟﻘﻮم ﻟﻠﻘﻮم :ﺗﻬﻴﺄوا ﻟﻠﺤﺮب
)رﺿﺎ ،ج ،2ص .(49ﻓﻘﻴﻞ" :أﺧﺬت اﻟﺸﻲء ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮه وﺣﺮاﻣﻴﺰه وﺣﺰاﻣﻴﺮه إذا ﻟﻢ ﻳﺪع ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ"
)اﻷزﻫﺮي ،ج ،5ص .(217وﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎن :ﺣﺬاﻓﻴﺮ اﻟﺸﻲء :أﻋﺎﻟﻴﻪ وﻧﻮاﺣﻴﻪ .وﻋﻦ اﻟﻔﺮاء ﻗﺎل ﻓﻲ
ﻣﻔﺮدﻫﺎ :ﺣﺬﻓﻮر وﺣﺬﻓﺎر؛ وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه :اﻟﺤﺬﻓﺎر ﺟﻨﺒﺔ اﻟﺸﻲء .وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﻦ
ﺗﺬﻛﺮة أﺑﻲ ﻋﻠﻲ .وأﺧﺬه ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮه أي ﺑﺠﻤﻴﻌﻪ .وﻳﻘﺎل :أﻋﻄﺎه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ أي ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ .وﻓﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ :ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺣﻴﺰت ﻟﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ ،أي :ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،وﻗﻴﻞ :اﻷﻋﺎﻟﻲ ،أي ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ أﻋﻄﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ أي ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج ،4ص.(177
وﻣﻤﺎ زﻳﺪت اﻟﺒﺎء ﻓﻴﻪ )ﻋﺮﻗﺐ( اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌِﺮق )اﻟﻌﺼﺐ اﻟﻐﻠﻴﻆ اﻟﻤﻮﺗﱠﺮ ﻓﻮق ﻋﻘِﺐِ اﻹﻧﺴﺎن(
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﺴﺎق ،وﺳﻤﻲ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ،ﻓﻮاﺣﺪه ﻋﺮﻗﻮب ،واﻟﺠﻤﻊ ﻋﺮاﻗﻴﺐ .وﻳﻤﻜﻦ إدراﺟﻪ ﻓﻲ
ﺑﺎب اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻣﻦ )ﻋﻘﺮ( :اﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻗﻮب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن اﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺮاء ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻓﻚ اﻹدﻏﺎم؛ إذ إﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ )ﻋﺮﻗﺐ( ﻓﻲ ﺑﺎب )ﻋﻘﺐ( وﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ
واﺣﺪ )اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،ج ،1ص .(180وﻗﺪ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺒﺎء ﻻﻣﺎ ﻓﻴﻘﺎل) :ﻋﺮﻗﻞ(.
وﻣﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻨﻪ ﻏﺮﺑﻞ؛ إذ ﻳﻀﻌﻪ اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻓﻲ ﺑﺎب )ﻏﺮل( ،وﻏﺮﺑﻞ :ﻏَﺮﺑﻠَﻪ أي
اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻧﺤﻮه ﻏﺮﺑﻠﺔ :ﻧَﺨَﻠَﻪ ،وﻗﻴﻞ :ﻏﺮﺑﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ ،وﻏﺮﺑﻞ اﻟﻘﻮم :ﻗﺘﻠﻬﻢ وﻃﺤﻨﻬﻢ ،وﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ﻛﻴﻒ ﺑﻜﻢ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻲ زﻣﺎن ﻳﻐﺮﺑﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺑﻠﺔ .أي :ﻳﻘﺘﻠﻮن وﻳﻄﺤﻨﻮن ،وﻗﻴﻞ :ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺨﻴﺎرﻫﻢ
وﺗﺒﻘﻰ أراذﻟﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﻐﺮﺑﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺎل )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج ،11ص.(491
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺨﻠﻴﻞ وأﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي ،ﻳﻀﻌﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻐﻴﻦ واﻟﺮاء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺎء ﺗﺜﻠﺜﻬﻤﺎ
واﻟﻼم ﻣﺰﻳﺪة ﻓﻴﻪ ،وﻳﺘﺒﻌﻬﻢ أﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻓﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب )ﻏﺮب( ﻋﻠﻰ أن اﻟﻼم ﻣﺰﻳﺪة ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ )رﺿﺎ ،ج ،4ص.(279
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وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺰاد ﺑﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮرةً ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف ﻋﺒﺎرة
)ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ( ﺑﻞ ﺗﺰاد اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻼم واﻟﺮاء واﻟﺰاي واﻟﺒﺎء واﻟﻌﻴﻦ واﻟﻐﻴﻦ واﻟﺪال
واﻟﺬال واﻟﺸﻴﻦ واﻟﻄﺎء واﻟﺜﺎء واﻟﺠﻴﻢ واﻟﺤﺎء ،وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮى )اﻟﻀﺎد واﻟﻈﺎء
واﻟﻜﺎف واﻟﺨﺎء( ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺤﺮوف زﻳﺪت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻢ؛ إذ ﻟﻮ أﺗﻴﺢ
ﻟﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺬي زﻳﺪ ﻓﻴﻪ أﺣﺪﻫﺎ ﻟﻜﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ.
وﻛﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل :إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎه؛ إذ إن اﻟﺜﻼﺛﻲ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،وﻣﺎ ﺳﻤﺢ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن أﻣﺮا ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻠﻔﻆ ﻳﺤﺪث
أﺛﺮا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ أو إﻇﻬﺎر ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ،أو إرادة اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ واﺣﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﺤﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ واﺣﺪة ﻻ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻛﻠﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ،وﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ،وﻗﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 -1ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﺜﻼﺛﻲ .وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮوﻓﻪ
اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،إﻻ أن ﺛﻤﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺤﺐ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ وارﺗﺠﺎل اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ إزاء ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻟﻠﻔﻆ،
ورواﺑﻂ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈرادة اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﺤﺪث أو زﻳﺎدة اﻟﺪﻻﻟﺔ أو ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎل زﻳﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺣﺮف اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.
 -2إن ﺻﻨﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت واﻟﺜﻼﺛﻴﺎت ،وﻋﺪم
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ ﻋﻦ أﻛﺜﺮﻫﻢ ،ﻳﺠﺴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻳﺼﺮﺣﻮن ﺑﺎﻧﺒﺜﺎق ذﻟﻚ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ أو اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ إﻻ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﻠﻮب اﻟﻠﻔﻆ وﺻﻮره اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ أو اﻹﺑﺪال
اﻟﻠﻐﻮي أو اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪة.
 -3ﻳﺆﻛﺪ ورود اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ زﻧﺔ واﺣﺪة )ﻓﻌﻠﻞ( أن ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺑﺤﺮف زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ أو ﺣﺮﻓﻴﻦ
زاﺋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺻﻴﺎﻏﺔ ارﺗﺠﺎﻟﻴﺔ أو أﻧﻬﺎ ﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺸﻴﻮع ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺜﻼﺛﻲ واﺳﺘﻤﺮاره ،أو أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
أﻟﻔﺎظ أﻋﺠﻤﻴﺔ دﺧﻠﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻛﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ.
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اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

 -4ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ دﻻﻻﺗﻪ وﻻ ﻳﺒﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ؛ إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﻨﺸﺄة واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،وﻗﺪ ﻳﺮى أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ وﻳﺮى
آﺧﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
 -5ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃًﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﺆدﻳﺔً إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ
اﻟﺜﻼﺛﻲ وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ إن اﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺎد ﻣﻊ اﻟﺜﻼﺛﻲ أو
ﺗﺆدي اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ.
وأﺧﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻧﻪ اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ وﻣﻮاﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻤﻞ
ﺷﺎق ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮه ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻻت ﻟﻐﺔٍ اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ
ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻠﻐﺔ أﻣﻮرا ﻏﺎﻣﻀﺔً ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﺤﺺ وﺗﺘﺒﻊ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻐﺔٍ ﻳﻘﻒ
اﻟﻤﺮء ﺣﺎﺋﺮا ﺑﻴﻦ ﺣﺮوﻓﻬﺎ اﻟﻮﻟﻮد وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺘﻌﺪدة.

ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
أوﻟًﺎ :اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ.
اﻷزدي ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ درﻳﺪ )ت 321ﻫـ( ،ﺟﻤﻬﺮة اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،رﻣﺰي ﻣﻨﻴﺮ
ﺑﻌﻠﺒﻜﻲ ،ط1987 ،1م ،ج ،3دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ )ت 900ﻫـ( ،ﺷﺮح اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ،ط1419 ،1ﻫـ1998 ،م ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻷﻋﺸﻰ ،أﺑﻮ ﺑﺼﻴﺮ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ﺷﺮح :ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق اﻟﻄﺒﺎع ،ط1999 ،1م.
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن أﺛﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ )ت  745ﻫـ( ،ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ﻣﻦ
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،رﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ :رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ،ط1418 ،1ﻫـ،
1998م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻷﻧﺼﺎري ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ،واﻷﻧﺒﺎري ،أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ )ت 577ﻫـ(،
اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ط2003 ،1م ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ط1975 ،5م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
138

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss1/6

Al-Aqtash and Al-Sallaj: The Structure of the Quaternary Words in Arabic: A Study in the O

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺄة وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ،ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺴﺮاﻳﺎ )ت 643ﻫـ( ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي،
ﺗﻘﺪﻳﻢ :إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ،ط2001 ،1م ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ج ،4ص.430
ﺟﺒﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ اﻟﻤﺆﺻﻞ ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ط2010 ،1م،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر )ت 669ﻫـ( ،اﻟﻤﻤﺘﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ،ط1996 ،1م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،اﻟﻤﻠﻘّﺐ ﺑﻤﺮﺗﻀﻰ اﻟﺰﺑﻴﺪي )ت 1205ﻫـ( ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس
ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ،دار اﻟﻬﺪاﻳﺔ.
اﻟﺤﻤﻮز ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﺔ ،ط1986 ،1م ،دار ﻋﻤﺎر ،ﻋﻤﺎن.
رﺿﺎ ،أﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺘﻦ اﻟﻠﻐﺔ ،دون ﻃﺒﻌﺔ1960 ،م ،دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻴﺮوت.
رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮف ﺷﺎه اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺑﺎذي) ،ت 715ﻫـ( ،ﺷﺮح ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ
اﻟﺤﺎﺟﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ،ط1425 ،1ﻫـ2004 ،م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس) ،ت 395ﻫـ( ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎرون ،دون ﻃﺒﻌﺔ1399 ،ﻫـ1979 ،م ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت.
زﻳﺪان ،ﺟﺮﺟﻲ ،اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط1987 ،1م ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺴﻌﺪي ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻘَﻄﱠﺎع اﻟﺼﻘﻠﻲ )ت 515ﻫـ( ،ﻛﺘﺎب اﻷﻓﻌﺎل ،ط،1
1403ﻫـ1983،م ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ ،أﺑﻮ ﺑﺸﺮ )ت 180ﻫـ( ،اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎرون ،ط1408 ،3ﻫـ1988 ،م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ )ت 911ﻫـ( ،اﻟﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻓﺆاد ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ،ط1418 ،1ﻫـ1998 ،م ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ )ت 911ﻫـ( ،ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ
اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ.
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اﻟﺸﺎﻳﺐ ،ﻓﻮزي ،أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،ط2004 ،1م ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ.
اﻟﺸﺪﻳﺎق ،أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ،ﺳﺮ اﻟﻠﻴﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ واﻹﺑﺪال ،دون ﻃﺒﻌﺔ1868 ،م ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ.
اﻟﺼﺎﻋﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻓﺮاج ،ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺠﻢ ،ط2002 ،1م،
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺻﺒﺤﻲ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ،ط1960 ،1م ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت.
ﻃﺤﺎن ،رﻳﻤﻮن ،اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط1972 ،1م ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺮوت.
ﻋﻜﺎﺷﺔ ،ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،
1995م ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن.
ﻋﻤﺎﻳﺮة ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،دراﺳﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ط2003 ،1م ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن.
ﻋﻤﺮ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ط2003 ،8م ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،أﺑﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ) ،ت 350ﻫـ( ،ﻣﻌﺠﻢ دﻳﻮان اﻷدب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ،
أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ2003 ،م ،دار اﻟﺸﻌﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ج ،1ص.93
اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،أﺑﻮ ﻧﺼﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻟﺠﻮﻫﺮي )ت 393ﻫـ( ،اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر ،ط1407 ،4ﻫـ1987 ،م ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.
ﻓﻨﺪرﻳﺲ ،ﺟﻮزﻳﻒ ،اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪواﺧﻠﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺧﻠﻴﻞ،
دون ﻃﺒﻌﺔ2014 ،م ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﺑﻦ اﻟﻘﻮﻃﻴﺔ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ) ،ت 367ﻫـ( ،ﻛﺘﺎب اﻷﻓﻌﺎل ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﻠﻲ
ﻓﻮدة ،ط1993 ،2م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﻜﺮﻣﻠﻲ ،أﻧﺴﺘﺎس ﻣﺎري ،ﻧﺸﻮء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻤﻮﻫﺎ واﻛﺘﻬﺎﻟﻬﺎ ،دون ﻃﺒﻌﺔ1938 ،م ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺑﻦ اﻟﻤﻄﺮز ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﺧﻮري وﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺨﺘﺎر ،ط1979 ،1م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ،ﺣﻠﺐ.
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اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ )ت 711ﻫـ( ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ط،3
1414ﻫـ ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ )ت 392ﻫـ( ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،دون
ﻃﺒﻌﺔ ودون ﺗﺎرﻳﺦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ )ت 392ﻫـ( ،اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻷﺑﻲ
ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺎزﻧﻲ ،ط1373 ،1ﻫـ1954 ،م ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻘﺪﻳﻢ.
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ )ت 392ﻫـ( ،ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﻨﺠﺎر ،ط1421 ،1ﻫـ2000 ،م ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت.
ﻧﺠﺎ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷزﻫﺮ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دون ﻃﺒﻌﺔ ودون
ﺗﺎرﻳﺦ.
اﻟﻨﺤﺎس ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،
ط1981 ،1م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ،اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻟﻬﺮوي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻷزﻫﺮي ،أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر )ت 370ﻫـ( ،ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻮض ﻣﺮﻋﺐ ،ط2001 ،1م ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت.
واﻓﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ،ط ،8دون ﺗﺎرﻳﺦ ،دار ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻷﻗﻄﺶ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ وزن )ﻓﻌﻠﻨﺔ( ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻧﻲ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 2010م.
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ج،11
1959م.
ﺣﺎﻣﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ج1959 ،11م.
اﻟﺸﻤﻼﻟﻲ ،ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ،اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ :اﻷﺻﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ واﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺮﺟﻤﺎن،
اﻟﻤﺠﻠﺪ ،19اﻟﻌﺪد.2
141

21

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 6

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺼﻼج واﻷﻗﻄﺶ

اﻟﻌﻄﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ ﻣﻄﺮ ،اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮروث اﻟﻠﻐﻮي ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺠﻠﺪ ،2اﻟﻌﺪد،1
1999م.
ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﺮاد ،ﺗﺮﺑﻴﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺎرس /ﺻﻔﺮ1973 ،م.
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